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 Soil compressibility is very important element to be observed and analyzed in 
geotechnical design. Nowadays the young geotechnical engineers always encounter 
problems in using some geotechnical properties of fine grained soil. The study is 
based on data collected from proposed construction of upgrading roads in Perak, 
Melaka and Shah Alam. From the Soil Map of Peninsular Malaysia, the site chosen 
can be classified as decomposed limestone and granitic residual soil. By using 
Microsoft Excel, a set of correlations that have been obtained from the study were 
correlations between compressibility characteristics with basic soil properties which 
consisted of natural moisture content,Wn, liquid limit, LL and plasticity index, Ip. 
When combined the soil data of three regions in Peninsular Malaysia, it is shown that 
the highest value of coefficient of determination R2 is the correlation of compression 
index versus liquid limit. This shows that the liquid limit figures were more 
consistent than others. When comparing the present study with same type of soils in 
Peninsular Malaysia, the correlation developed for soft soil in East Coast 
Expressway Kuala Terengganu and other regions Peninsular Malaysia best describes 
the characteristics of soils in this study. They had similar gradient and even the 
correlations were ± 5% difference. Meanwhile when comparing the present study 
with different type of soils in Malaysia, it was found that the present study were 
generally less compressible compared to marine clay in Peninsular Malaysia and 
Samarahan Alluvium soil in Sarawak. However, they were more compressible 
compared to granite residual soil in Peninsular Malaysia. From the equations 
established in this study, the proposed correlations showed not much different but 
still have some deviation with correlations from previous researchers. These findings 










 Kebolehmampatan tanah adalah unsur yang sangat penting untuk dikaji dan 
diteliti di dalam rekabentuk geoteknik. Di masakini, jurutera geoteknikal muda 
sering menghadapi masalah dalam menggunakan sebahagian daripada ciri-ciri 
geoteknikal bagi tanah lembut. Kajian ini adalah berdasarkan kepada data yang 
dikumpulkan dari beberapa lokasi cadangan menaiktaraf pembinaan jalan di negeri 
Perak, Melaka dan Shah Alam. Data lokasi-lokasi yang dipilih adalah tergolong 
dalam kategori pereputan batu kapur dan juga tanah granatik secara sisa. Dengan 
menggunakan Microsoft Excel, satu set korelasi yang akan diperolehi di akhir kajian 
ialah antara ciri-ciri kebolehmampatan dengan ciri-ciri fizikal tanah lembut yang 
merangkumi kandungan lembapan semulajadi,Wn, had cecair, LL, dan juga indeks 
keplastikan, Ip. Apabila menggabungkan data ketiga-tiga lokasi, adalah didapati nilai 
R2 yang paling tinggi adalah index kemampatan melawan had cecair. Ini 
membuktikan data had cecair lebih konsisten berbanding dengan data kandungan 
lembapan semulajadi dan indeks keplastikan. Apabila membuat perbandingan 
dengan kajian terdahulu yang mana ciri-ciri tanahnya sama, adalah didapati, kajian 
ini hampir sama dengan kajian yang dibuat terdahulu untuk Lebuhraya Pantai Timur 
dan juga di beberapa lokasi di Semenanjung Malaysia. Julat perbezaan korelasi 
adalah lebih kurang 5% sahaja. Apabila membuat perbandingan dengan kajian 
terdahulu yang mana ciri-ciri tanahnya tidak sama, adalah didapati julat perbezaan 
kolerasi adalah sangat berbeza. Analisa kebolehmampatan kajian ini adalah kurang 
berbanding dengan kajian tanah marin yang jelekit di Semenanjung Malaysia dan 
juga tanah alluvium Samarahan di Sarawak. Walaubagaimanapun analisa 
kebolehmampatan kajian ini lebih besar berbanding dengan tanah granit secara sisa 
di Semenanjung Malaysia. Melalui kajian ini, dapat kita simpulkan kajian ini amat 
penting untuk kegunaan di masa hadapan. 
 
